




































Current State of Early Child Care System in Japan






































































　こうした動きと連動して、障害児教育の領域でも1975年に「全障害児教育法」（Education for All 
Handicapped Children Act：P. L. 94-142）が成立した。この法律により、 3 歳から21歳までのすべ
ての障害児・者は、無償で適切な公教育を受けられることが義務づけられた。その特色は、①最も制
約の少ない教育環境を提供されること、②個別教育計画（IEP）が導入されたこと、③サービスの連
続体が提供されることの 3 点である。その後、1986年の「個別障害者教育法」（Individuals with 



















就学前プログラムのPart Cに規定されている（ 3 歳以降はPart Bに移行していく）。サービス提供の
対象は、機能的なアセスメントによって障害児や環境的リスク児（被虐待児を含む）と認定された 0
～ 2 歳までの乳幼児とその家族である。
　・IDEA　Part C（ 0 歳から 2 歳）IFSPの作成
　・IDEA　Part B（ 3 歳から21歳）IEP及びITPの作成






























（ 3 ）米国カリフォルニア州North Bay Regional Center（NBRC）におけるIFSPの実際
　米国では、IDEAのPart CならびにPart Bにおいて、対象とする障害児が支援サービスに適合する
かどうかを把握するためのシステムを各州が独自に持つことが規定されている（IDEA、2004）。 0
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仕組みが存在している。その一つとして連邦政府の教育省にNECTAC（The National Early 
Childhood Technical Assistance Center）が設けられており、全ての州および地域に支部を設置して
障害乳幼児の早期発見を支援している。












































は、障害のある子どもをできるだけ早期に発見し、その療育を行うために 1 歳 6 か月児検診及び 3 歳
（ 3 歳 6 か月）児検診等を行っている。このような日本の乳幼児検診システムにより、早期療育の優
れた成果があげられていることも事実である。
　 1 歳 6 か月児健診と 3 歳（ 3 歳 6 か月）児健診は、集団健診の実施率が高く、受診率は共に90％以
上と高率である。また、心理（発達）相談の設定やことばや精神発達に関する調査などが多くの地方










































































































1990 個別障害者教育法 ；改正 (P.L.101-476)
IEPにITPを含める
1990 I障害のあるアメリカ人法 (ADA)
2001 「)]等中等教育法 ：改正 (NCLB)















































整備が不可欠である。保健所等が扱う「法定健診」は 3 歳（ 3 歳 6 か月）児健診までであり、その後
はいわゆる就学時健康診断まで公的に義務づけられた健診の機会は見られない。発達障害に関しては、
通例 4 歳以降、保育所等に入園し、集団生活の中でその特性による困難さが見えてくることも少なく


















年齢 0歳 3歳 6歳 18歳 21歳
乳幼児期 (0歳～2歳） 学齢期 (3歳～21歳） 成人期 (21歳以上）
米国 個別家族支援計画 個別教育計画 (IEP) 個別移行計画 (ITP)
(IFSP) (16歳以降：個別移行計画 (ITP) を含める） 個別就労計画 (IPE)
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　In recent years, the influence of the revision to The Support Law for People with Developmental 
Disorders （2016） has become associated with a growing demand for enhanced family support for 
infants with disabilities. In this paper, the author discusses the principles of the US Individualized 
Family Service Plan （IFSP） toward the establishment of a “preschool care system,” which is 
considered an indispensable element in promoting comprehensive support for infants with 
disabilities, particularly within a community. While referring to the IFSP system, the author 
considered the current state of and issues related to preschool care in Japan, as well as the ideal 
means of family support.
　Based on the literature review, the following are suggested：（1） it is necessary to provide 
medical care suitable for individual disabled infants while making the best use of the provisions of 
local governments；（2） it is necessary to accumulate data from advanced cases and consider 
various support methods；（3） it is necessary for local governments to take the initiative in 
building an organic preschool care system；and （4） it is necessary to build an inter-professional 
working （IPW） system in which professionals collaborate across institutions and occupations.
　The wide range of preschool nursing institutions in Japan includes medical and welfare 
institutions, such as facilities for children with disabilities and childcare and educational institutions 
（e.g., nursery schools）. As a tool to connect each institution, the creation of the individualized 
support plan, which is similar to the IFSP, should be enhanced to promote cross-sectional and 
longitudinal cooperation between specialized institutions. The author believes that the promotion 
of such cooperation will lead to improvements in preschool education.
Keywords： Early Child Care System, Infants with Disabilities, Individualized Family Service Plan, 
Health Checkup for Infants, Developmental Support
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